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In this paper， authors studied the pedestrian act of crossing roads to smooth 
pedestrian traffic. The main purpose is to calculate and discuss the differen-
ce of pedestrian delay between one-way and two-way regulation. Analysis 
which is based on statistical traffic flow theory and Poisson flow is supposed. 
Results are as fol1ows. 
1) The criti伺 1traffic volume on one-way roads and two-way roads is pre・
sented and compared. 
2) Supposed that pedestrian can cross a road one chance for a minute， it
becomes clear that traffic capacity increase exceedingly by changing two-


































































































u(t) = ZJun(t) = go(t) (1-a(x)} 
n=1 
























W(s) =WO(O) + U(s)w(O) 
よって，式(3)から
…・・(9)
U(s)=L(go(t) (1-a(t)} J 




γ。(s)= L(go(t) {1-a(t)} J 
γ(s)=L(g(t) {1-a(t)} J ?????• • • • • • • • ?
とおくならば
U(s) =ro(s) +U(s)r(s) ・H ・H ・.ω
. U(s)=ー虫色L ・H ・..陶
l-r(s) 
式仰を式(9)に代入して

























( i ) 階段型
r 0 




































w町叫附0ぷω〈ωO伽 w ω f~g瓜〈心かa(はω刷x心〉河d一
式側より
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V凶で行 対 面 通 fi 丁W~l) W 2(2) I W 2(3) 
100 1.00 9.33 4.00 2.00 
200 2.00 27.08 9.33 4.00 
300 2.75 47.63 14.00 5.50 
400 4.18 103.68 23.27 8.36 
500 5.79 219.61 36.21 11.58 
600 7.76 54.47 15.52 
700 9.21 70.74 18.42 
800 11.64 103.68 23.28 
900 14.68 151.08 29.36 
1000 18.11 219.61 36.22 
1100 22.42 44.84 
1200 25.64 51.28 
1300 31.06 62.12 
1400 37.95 75.90 
1500 45.69 91.38 
1600 51.84 103.68 
1700 62.96 125.92 
75.54 151.08 
91.58 183.16 

















ム一方通行 対 面 通 行W1 W2(1) I Wi2) I W2(3) 
100 3.67 46.17 16.33 7.34 
200 8.17 213.00 46.17 16.34 
300 12.38 550.94 80.13 24.76 
400 20.00 168.45 40.00 
500 30.86 346.71 61.72 
600 45.41 90.82 
700 58.84 117.68 
800 84.23 168.46 
900 121.04 242.08 
















ム一方通行 対 面 通 行W1 W2(1) I W2(2) I W2(3) 
100 7.00 120.50 35.67 14.00 
200 17.83 868.75 119.00 35.66 
300 28.00 237.00 56.00 
400 50.04 628.45 100.08 
500 83.93 167.86 
600 138.88 277.76 
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ムiT対 面 通 IT W2(1) W2(2) 
100 12.33 268.17 66.00 24.66 
200 33.00 3303.58 268.17 66.00 
300 54.88 620.00 109.76 
400 108.09 2165.36 216.18 
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W1 I 1680 I 740 I 480 I 370 
100 200 300 400 500 600 W2(1) I 340 110 I 60 I 40 
W 2(2) I 640 I 260 I 160 I 110 

















車線数， 2車線 I4車線， 6車線 18車線























100 1.00 1.67 1.47 
200 2.00 1.80 1.83 
300 2.75 2.79 2.91 
400 4.18 4.22 4.06 
500 5.79 5.54 5.38 
600 7.76 7.20 6.81 
700 9.21 8.94 8.28 
800 11.64 10.68 10.14 
900 14.68 13.45 12.15 
1000 18.11 16.19 14.41 
1100 22.42 18.62 16.96 
1200 25.64 22.82 19.72 
1300 31.06 26.70 22.96 
1400 37.95 31.23 26.63 
1500 45.69 36.33 30.78 
1600 51.84 42.72 35.31 
1700 62.96 50.28 40.65 
1800 75.54 57.37 46.70 
1900 91.58 67.06 53.59 





















いて，一方通行2車線道路では，階段形では T=7.5 分布と仮定した。さらに，対面通行における 2方向の
秒，直線形，指数形ではT=5秒として計算した。結 交通量が等しいという仮定をしている。これらの点を
果によれば，歩行者が 1分間に1回の横断回数を持つ より現実の交通状況と対応させるため、ンュミレーショ
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